Missão Espiritana
Volume 11 | Number 11

Article 10

6-2007

Libermann e o Espírito Santo: as primeiras
intuições de Libermann
Joseph Lecuyer

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/missao-espiritana
Recommended Citation
Lecuyer, J. (2007). Libermann e o Espírito Santo: as primeiras intuições de Libermann. Missão Espiritana, 11 (11). Retrieved from
https://dsc.duq.edu/missao-espiritana/vol11/iss11/10

This Article is brought to you for free and open access by Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Missão Espiritana by
an authorized editor of Duquesne Scholarship Collection.

J oseph L ecuyer

Libermann e o Espirito
Santo:
as primeiras intui^oes de
Libermann
- Joseph Lecuyer
O Espirito Santo constitui o pano de fundo de toda a espiritualidade de Francisco Libermann, o segundo fundador dos Espiritanos. O Espirito Santo foi uma descoberta que ele foi fazendo atraves da sua propria
experiencia pessoal e atraves da direcqdo dss almas que
Ihe estivam confiadas. Veio a escrever mais de mil catas
de direcqdo espiritual em que a acqdo deste Espirito e
sempre sublinhada. Neste artigo estudamos as primeiras
cartas em que ele aprofunda a doutrina do Espirito
Santo♦ E apenas um comeqo. Depois, muitas outras car
tas se seguirao em que amadurece e desenvolve a sua ex
periencia e a sua doutrina sobre Divino Espirito nos al
mas, e que viria a ser a grande paixao da sua vida

Depois das paginas densas que o P. Blanchard escreveu
sobre este tema, parece dificil estudar a doutrino do Veneravel
Padre no que diz respeito ao Espirito Santo1 Apesar disso, voume arriscar e precisamente porque as in d ic a te s ja reunidas
pelo P Blanchard me pareceram tao ricas, que eu me julguei
no dever de prosseguir a investiga^ao, seguindo na medida do
possfvel, o percurso da reflexao pessoal de Libermann, tal como
ela transparece nas suas cartas. Nas primeiras paginas limitarme-ei portanto aos seus primeiros escritos que chegaram ate nos.
1. A correspondencia com M. Viot
Estamos em 1828. Francisco Maria Paulo Libermann e
1P. BLANCHARD , Le 'Venerable Libermann T.I Paris 1960. p. 199 -204 e 338-354
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ainda um jovem convertido do judaismo: ele foi baptizado a
24 de Dezembro de 1826, na capela do Colegio Stanislas,
onde ficou a a morar ate 16 de Agosto de 1827. Havia apenas
um ano que foi adm itido ao Seminario de S.Sulpicio, no
principio do ano escolar de 1827; ja atingido por uma
doen^a nervosa grave que retardara por muito tempo o seu
acesso as Ordens, no entanto, ele ganha, logo neste primeiro
ano a confian^a de varios colegas sem inaristas, pois que
desde Outubro de 1828, ele dirige a alguns deles verdadeiras
cartas espirituais. Tal e o caso de M. Viot.
Eugebio Viot tambem ele tinha entrado no seminario
em 1827; abandona-lo-a depois da revolu^ao de 1830 e sera
em seguida empregado no seminario menor de S.Francisco,
perto de Tours, ate a sua ordena^ao ao sacerdocio em 1833.
Aquele que mais tarde chamara "meu grande e quase unico
amigo de S.Sulpicio”2 - deve ter sido desde o principio o seu
grande conselheiro espiritual, pois este permite-se desde as
ferias de verao de 1828, fazer ao seu jovem confrade re
c rim in a te s bastante vis: atraves das linhas da sua correspondencia, Libermann tinha a impressao que este andava um
pouco dissipado, durante as ferias, "pelo seu grande amor
pelo prazer m undano”3; nada de muito grave sem duvida, e
Libermann parece ado<;ar com um sorriso a sua reprimenda,
assinando "O seu Esbirro muito rabugento”4
No ano seguinte, Eugenio Viot pensa passar de S.Sulpi
cio para Issy onde espera encontrar um ar mais favoravel a sua
saude: o seu amigo nao se opoe mas chama-lhe a aten^ao para
uma escolha que poderia ser ditada por razoes de conveniencia
pessoal: "So o Espirito de Nosso Senhor deve ditar escolhas
deste genero.”5 Com efeito M. Viot transfere-se para Issy. Algumas semanas mais tarde, Libermann escreve-lhe uma carta admiravel, a primeira em que aborda um pouco longamente a
questao do Espirito Santo e a sua ac^ao em nos.6 Estas passagens
merecem que nos detenhamos nelas. A ocasiao desta carta e
bastante banal: o sr. Viot enviou a Libermann um dicionario
grego para que ele fizesse com que seu irmao Felix Libermann,
em Paris o lesse; o trabalho nao estava ainda terminado e o sr.
Viot deve ter mostrado alguma contrariedade. Em todo o caso,
Libermann na sua resposta constata que o seu amigo manifesta
2 ND (Notes et Documents relatifs a l avie et a l oeuvre du Vene rable Frangois
Mmarie Paul Libermann) 1.1 Paris 1929. p. 129.
3 Carta de Libermann de 24 de Outubro de 1828. ND t.I p. 133
4 Ibid.
5 Carta de 19 de Setembro de 1929 ND t.I p. 135
6Cf ND I p. 136 O texto desta carta foi publicado nas “Lettres Spirituelles du Vene
rable Libermann, 3- ed. Paris t.I sem data p.34
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uma certa pressaa natural, para nao dizer uma certa impaciencia mal controlada para o estudo do grego; ora, "nunca nos devemos impacientar para a gloria de Deus”. Escreve portanto:
“Penso e estou
m’Penso e estou bem persuadido que para se ser perfeito bem persuadido
e preciso que estejamos absolutamente vazios de tudo o que nao que para se ser
e Deus. O Espirito Santo bate a todo o instante a porta do nosso perfeito e pre
coragao: nos desejamos ardentemente que Ele entre e por causa
ciso que este
deste desejo abrimos-lhe a porta; mas como pode ele entrar se
jamos absoluta
nao encontra lugar se o nosso coragao que deve tanto pertencerlhe, esta cheio de afeigoes inimigas? Ele e obrigado a ficar fora e mente vazios de
tem a inconcebivel bondade de esperar ate que se abra um pe- tudo o que nao
queno lugar a medida que nos nos desembaracemos destas mi- e Deus.”
seraveis afeigoes. Quanto mais o Espirito Santo e atraido para o
nosso coragao, mais nos nos devemos esforgar por expulsar
pouco a pouco os inimigos de Deus que se apoderaram de nos.
E por isso que e essencial que nos ajudemos este divino Espirito
a po-los fora; pois sem uma vontade firme ele nao os forgara so
zinho. E preciso, portanto, rezar ardentemente e empregar tudo
o que nos da forga para o ajudar a cumprir esta obra”.
Esta pagina apresenta ja alguns dos grandes principios
que iluminarao todo o ensinamento de Libermann sobre o
Espirito Santo.
“O primeiro,
O primeiro, fundamental, e que o Espirito de Deus quer fundamental, e
tomar posse inteira do nosso coragao e ai habitar e fazer a sua que o Espirito
morada; "ele bate a todo o instante a porta do nosso coragao”. Ora
de Deus quer
nao ousariamos duvidar que Lilbermann esta a pensar na frase
tomar posse in
do Apocalipse que varias vezes ele comenta neste periodo da sua
vida; "Eis que estou a porta e bato” (Apocalipse, 1, 20)7 E verdade teira do nosso
que estas palavras faram postas por S.Joao na boca de Nosso Se- coragao e ai
nhor; mas mesmo este facto e revelador: nao ha separagao possivel habitar e fazer
entre a acgao de Jesus e a do seu Espirito; uma pagina do Co- a sua morada”
mentario de Libermann sobre o Evangelho de S.Joao explica admiravelmente que Nosso Senhor reside em nos de duas maneiras:
pelo pao eucaristico ele reside "pessoalmente em, nos para ai ficar
como nosso alimento; mas pela nutrigao da fe... ele reside pelo
seu Espirito Santo que nos une a ele e nos comunica a sua vida.8
7Possuimos um longo cometdrio nos “Instructios sur l avie spirituelle (Ecritas apirituels du Venerable Libermann. Paris. 1891 p. 73-74 ; segundo o P Swindnnamer,
este escrito seria “um dos primeiros opusculos do Veneravel Padre, quanto ao tempo
(ND I, p 577) Um comentario mais breve encontra-se no Commentaire de l
'evangile selon S.Jean sur sobre os versiculos de Jo 4, 40-42)
8 Commentaire sur S.Jean 6, 51-52 Pierre Blanchard escreve muito justamente:
Se o P. Libermann parece falar indiferentemente da presenga e da acgao de Jesus ou
do Espirito Santo nas nossas almas, em numerosas cartas ele precisa no vigor de
formas teologiicas , a natureza das relagoes destas duas pessoas e a sua causalidade
propria na nossa santificagao (vol I p 200)
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O Espmto Santo, espfrito de Jesus "bate, portanto, a
todo o instante a porta do nosso coragao”, ele deseja entrar;
mas como pode ele entrar se nao encontra af lugar, se encontra o nosso coragao que lhe devia pertencer, cheio de
afeigoes inimigas? Entao, "fica fora”, espera "ate que encontre
um pequeno lugar”. "Estas imagens tao concretas nao podem
entender-se senao se o que as descreve pensa na acgao de uma
"pessoa” que actua, mesmo se esta acgao e misteriosa e sempre ligada a de Nosso Senhor. O Espfrito Santo nao e uma
abstracgao, uma forga impessoal, mas uma pessoa "divina”
que actua, com a qual nos podemos colaborar, a qual nos
podemos resistir, a quern nos podemos pedir. Tal e o sentido
das ultimas palavras que atras citamos: " ...e essencial que nos
ajudem os este divino Espfrito a por fora (os inim igos de
Deus) pois sem esta firme vontade ele sozinho nao forgara. E
preciso portanto rezar ardentemente e empregar tudo o que
nos da forga para o ajudar a cumprir esta obra”.
Este realismo aparece tambem nas expressoes que descrevem a oposigao entre o Espfrito e tudo o que faz obstaculo
a sua entrada nos nossos coragoes: diante das "afeigoes inimi
gas”. "ha a bondade inconcebfvel de esperar ate que encontre
um pequeno lugar e a medida que nos desembaragarmos
destas miseraveis afeigoes” Com efeito, e nos voltaremos a este
tema, todos os obstaculos que o Espfrito Santo encontra se
resumem as nossas disposigSes mas ou imperfeitas; trata-se
portanto de um verdadeiro conflito pessoal entre a nossa von
tade mal disposta e o Espfrito que e vontade do nosso bem
superior, da nossa salvagao, a propria vontade com que Deus
nos ama e nos quer comunicar a sua vida.
Algum as linhas do "Com entario ao Evangelho de
S.Joao” que sera escrito alguns anos mais tarde exprimem isso
admiravelmente: "O Verbo recebe a plenitude do Espm to
Santo de seu Pai; o Pai ama o Filho desde toda a eternidade
com este amor substancial; e esta relagao essencial que faz
proceder o Espfrito Santo, do Pai e do Filho; e toda esta es
sentia divina e posta na sua mao, isto 6: na sua humanidade
“ e todo o amor santa, pela uniao hipostatica com o Verbo, para ser disde Deus para
tribufdo aos hom ens’9 Por outras palavras, e todo o amor de
Deus para com o seu Filho, que pelo Espfrito Santo nos e pro
com o seu
Filho, que pelo posto, que penetra em nos, "bate a porta do nosso coragao”.
E preciso, portanto, abrir este coragao " que quer ligar-se e que
Espmto Santo
nos e proposto, quer encher com a sua propria luz e com a sua propria virque penetra em tude”10, "que quer fazer tudo em nos”11, que "quer ser ele so
“O Espmto
Santo nao e
uma abstracgao,
uma forga impessoal, mas
uma pessoa
“divina” que
actua, com a
qual nos
podemos cola*
borar, a qual
nos podemos
resistir, a quern
nos podemos
pedir.”

nos, “ bate a
porta do nosso
coragao”

9 Commentaire sur SJean, 3, 35
10Carta a M. Ganon de 11 de Setembro de 1837 ( Lettres spirituelles 1. p 294-295)
11 Carta a M. Garron de 17 de Agosto 1837 ( Ibid. I p 327
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o mestre absoluto e unico mobil da nossa alma”12
O Espirito Santo e bem um ser pessoal, que segundo a
palavra de S:Paulo podemos contristar , afligir (Ef. 4, 30) e Libermann comenta: 'Nao contristeis mais o Espirito Santo, mas, pelo
contrario, fazeio alegrar-se na vossa alma do bem que lhe pertence e que ele quer possuir plenamente'™ Ha assim, misteriosamente um sofrimento e uma alegria em Deus segundo o
homem que ele ama entra ou nao nos seus desfgnios de amor.
Tais experiencias nao deviam surpreender o filho do rabino que
tinha lido em Isaias que os membros do povo de Deus" "se revoltassem contrariariam o Espirito Santo” (Is. 63, 10)14
Mas voltemos ao sr. Viot. A quando dos dias perturbados de 1830, ele abandona precipitadamente os seminario,
deixando todos os seus objectos pessoais que depois pede a
Libermann para lhos enviar. Este aproveita para lhe recomendar: "Nao se deixe perturbar pelas coisas que se passam no
mundo...Voce nao tern senao uma coisa a fazer, que e agradar
a Deus e cum prir a sua santa vontade: tudo o resto e
vaidade”15 De novo, a 26 de Janeiro de 1831, ele lhe recomenda de "permanecer numa perfeita tranquilidade”16 Dois
anos mais tarde, em Julho de 1832, M. Viot foi ordenado diacono e Libermann lembra-lhe para desconfiar do espirito do
mundo: "Nolite timere” disse Nosso Senhor Jesus Cristo, Ego
vinci m undum ”. Nao e pelo espirito do m undo que se vence
o mundo, mas pelo espirito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ego
vinci m undum diz ele; ninguem, a nao ser eu, o pode
veneer”17 "Na vespera da sua ordena^ao sacerdotal, M. Viot recebera ainda uma carta do seu amigo, datada de 17 de Mar^o
de 1833: encontra-se ai a mesma insistencia sobre a necessidade
de tudo sacrificar por Deus: "So Deus, meu caro so Deus e mais
nenhuma outra coisa”18 Mas nao ha questao do Espirito Santo
M. Viot vira a ser conego na catedral de Tours e dara
hospitalidade a Libermann. a quando de uma das suas passagens por Tours19

“O Espirito
Santo e bem
um ser pessoal,
que segundo a
palavra de
S:Paulo
podemos con*
tristar , afligir”

“ Voce nao tern
senao uma
coisa a fazer,
que e agradar a
Deus e cumprir
a sua santa
vontade: tudo o
resto e vaidade”

12 Carta a M Cahier, 7 de Margo 1838 (Ibid. I p.141
13Carta a um seminarista desconhecido, provavelmente de Julho de 1837 (cf ND I
p. 452; Let. Spsit. I p.369
14A ideia de uma parte tomada por Deus no sofrimento do seu povo inclusive do
pecador individual esta presente nas tradigdes judaicas segundo L. Ginzberg. The
legends of the Jews, V I. Phidadelphie 1928 p. 26 que cita , em particular Hischnah,
Santhedrin 6, 5
15 Carta de 16 Out. 1830 (L. Sp. I p.18)
16L. Spirit. I p. 20
17Carta de 27 de Julho 1832 (L. Spin P 41 . Sou eu que sublinhei a palavra esprit
18L. Sp. I p. 43
19 Cf ND I p. 129
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Evocamos um pouco longamente esta amizade: pareceu-me que ela era um boa introdugao tanto mais preciosa
quanto ela nos situa nos prim einssim os anos do ensinamento do jovem judeu convertido,
2. As cartas a M. Leray
“A correspondencia de
Libermann com
M. Leray permite-nos penetrar um pouco
mais na sua descoberta do Espirito Santo e
da sua acgao.”

A correspondencia de Libermann com M. Leray permite-nos penetrar um pouco mais na sua descoberta do Es
pirito Santo e da sua ac<;ao.
Por causa da saude que se opoe ao seu acesso ao sacerdocio, Libermann teve que deixar o Seminario de S.Sulpicio pelo ano de 1831 e vai residir alguns anos em Issy-lesM oulineaux na casa onde os futuros clerigos fazem a sua
filosofia. Foi ai que travou conhecimento com o P. Guy Leray,
que fazia^ parte de um pequeno grupo de jovens que se destinavam a Congrega^ao dos Eudistas; o P. Luis, superior geral,
contava muito com este candidato para dele fazer um dos formadores da sociedade recentemente restaurada. M. Leray fazia
parte dos grupos de piedade que se formaram em Issy du
rante este periodo, e para os quais, Libermann a partir do
ano escolar de 1833-1834, redige uma especie de regulamento
assim como textos destinados aos encontros de piedade;
voltaremos mais tarde a estes escritos.
Durante as ferias de 1834, M. Leray estabeleceu-se no
presbiterio de Tremblay, em Illet-VIlaine; foi ai que recebeu
duas cartas de Libermann, a primeira datada de 24 de Julho
e a segunda de 23 de Setembro. Ai encontraremos antes de
mais, esta afirma^ao fundamental que Jesus Cristo quer-nos
“Jesus Cristo
quer-nos unir a unir a Ele pelo dom do seu Espirito: " Ele tomou bem as suas
Ele pelo dom do precau^oes para que estejamos em todo o tempo em perfeita
uniao com Ele, dando-nos o seu Espirito Santo, que e o conseu Espirito”
sumador de toda a santidade”20 Melhor, pois que este Espirito
de Jesus, ele mesmo age em nos, se nos lhe somos plenamente doceis, ele nos assim ilara por assim dizer a Jesus
Cristo, produzindo em nos os mesmos sentimentos que estao
nele:
"O Espirito Santo agiria em nos com toda a forga e
toda a extensao da sua graga e o nosso interior seria uma representagao perfeita do interior de Nosso Senhor Jesus Cristo,
porque todos os nossos desejos, todas as nossas afeigdes e todos os nossos amores seriam os desejos, as afeigoe s e os
amores de Jesus no seio do seu Pai”11
20 Lettres Spirituelles vol I p. 52
Ibid. I p. 422. Cf S.Joao Eudes . Le statut et Constitutions de la Congregation
de Jeus et Marie II partie ch V
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Conformidade com Jesus Cristo no seio de seu Pai e
ao que tende toda a ac^ao do Espfrito Santo em nos. Libermann voltara este ponto num a outra carta, escrita em
Rennes, a 22 de Fevereiro de 1838, ao mesmo M. Leray que,
ordenado diacono, acaba os seus estudos em S.Sulpfcio. Depois de ter lembrado que o P. Eudes recomenda que se honre
particularmente , durante o periodo que precede a Quinquagesima a "vida escondida de Jesus na pequena comunidade de Nazare” E Libermann continua:
"”Se se quer ver a vida escondida de Jesus, e preciso
ve-lo escondido em seu Pai celeste, no esquecimento com
plete de toda a criatura e dele mesmo, e nao vivendo senao
em seu Pai, por seu pai e com seu Pai, E preciso ver Jesus assim escondido em Seu pai e unicamente movido e animado
pelo espi'rito de seu Pai, que opera nesta humanidade santa
efeitos tao incompreensfveis como a sua uniao com o Verbo,
Porque estes afectos e estas o p e ra te s do Espfrito Santo estavam na proporgao da uniao da santissim a hum anidade
com o Verbo. Seria preciso poder penetrar neste santuario e
ver um pequeno clarao de tais disposigdes imensas da divina
humanidade assim mergulhada e perdida no seio do Pai'22
E portanto no cora^ao da vida da Trindade que nos
somos convidados a penetrar: o Filho de Deus inteiramente
dado a seu Pai, animado e movido pelo Espirito de seu Pai
ate na humanidade a que ele se uniu pela Incarna^ao,
'Jesus, todo escondido, envolvido, protegido, perdido
e aniquilado na imensidade da gloria de seu Pai...Perda e submersao prodigiosa de Jesus, em seu Pai celeste”23 Libermann
acrescenta que esta atitude de total doa^ao de Cristo a seu
Pai continua evidentemente durante toda a sua vida terrestre24 e entao que Ele se da todo inteiro pela salva^ao dos
homens. E bem o que aparece nas formulas de S.Joao que nos
mostram o Filho unico "todo voltado para seio do Pai G°*
!, 18) como para o seu meio vital e o seu lugar de origem(Jo
6, 57 )25 ” E uma rela^ao vital (Jo 6, 57) de todo o seu ser para
Deus como seu Pai, uma misteriosa simbiose que ele traduz
em termos de uniao e de presen^a constante de um no outro
Go 10, 38) (14, 10) , de conhecimento m utuo Qo 10, 15) de
olhar reciproco e sem sombra Q° 5, 19-20) de comunhao absoluta de pensamento e de vontade de partilha sem reservas
Go, 16, 15) (17, 10)26

“E portanto no
coragao da vida
da Trindade
que nos somos
convidados a
penetrar”

22 Lettres spirituelles I p. 424,

231bid. 493
241bid. p 124
25 D. Mollat S Je an , maitre spirituel, Paris p. 44

26 Ibid,

p

46
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“Ora, tudo isto
diz-nos Libermann, e o Es
pmto Santo que
opera em Jesus:
e este ultimo
quer nos fazer
entrar com Ele
neste abismo de
comunhao divina.”

“ seria preciso
nao pensar
mais, nao mais
sentir, nem saborear, nao mais
agir nem mais
gozar, nao ter
mais nenhum
movimento na
alma fora do
impulso do Espirito Santo que
esta em nos”

Ora, tu d o isto diz-nos Liberm an n , e o E sp m to Santo
q u e opera em Jesus: e este u ltim o qu er nos fazer entrar com
Ele neste ab ism o de c o m u n h ao divin a. Diz L ib erm an n a M.
Leray: "O que lhe seria bem util a si, cujo espm to quer sem-

pre debrugar-se sobre si mesmo, e esta perda total de todas
as faculdades humanas de Jesus e de seu Pai, este esquecimento total de toda a sua existencia fora de seu Paim N u m a
carta posterior, fala com efeito lon gam en te d os defeitos de
M. Leray, da su a rigidez, d a su a obstina^ao, de estar preso as
su as p roprias id eias28 Mas, de facto, e a todos qu e Jesu s quer
co m u n icar o beneffcio desta v id a e sco n d id a em Deus:

"Ha grandes tesouros fechados nesta vida: a paz, a
dogura, a humilhacao do coragao diante de Deus. O repouso
da alma e a docilidade ao Espm to Santo obtem-nos esta graga
incomparavel e essencialmente necessaria para o grande ministerio a que somos chamados. E preciso estar morto e nulo
para todas as coisas e para si mesmo: eis o unico e verdadeiro
meio para a i chegar...mas tudo isto na paz e repouso da lama
diante de Deus e esperando que o Divino Espm to se digne
actuar em noa”
C o m o n ao pen sar na palavra de S.Paulo: "C om efeito,
vos estais m ortos e a vossa v id a esta esco n d id a com C risto em
D e u s” (C ol. 3, 1329 M as so b re tu d o e p reciso p e n sa r na
p rom essa de Jesu s de n os co m u n icar o m esm o E spirito qu e o
u n e a seu Pai e que nos im pele a viver a m esm a v id a que
Jesu s viveu, o u seja inteiramente para ele e para o cumprim en to d a su a vontade. Ora, diz ain d a L ib erm an n a M. Leray,
p ara isso, "seria preciso nao pensar mais, nao mais sentir,

nem saborear, nao mais agir nem mais gozar, nao ter mais
nenhum movimento na alma fora do im pulso do Espmto
Santo que esta em nos™ E p reciso afastar re so lu ta m e n te
tu d o o qu e e in sp irad o por m otivos de egoism o, por u m a sensib ilid ad e m al con trolada, em resum o, tu d o o qu e im pediria
de estar d isp om vel, atento e d ocil a ac^ao d o Espirito:

"Dominai pacificamente as vossas afeigdes demasiado
vivas, assim como a vossa imaginagao... afim de poder ver a
sua alma numa perfeita imobilidade, e de poder estar sempre nesta atengao tranquila interior a graga do Espm to Santo
que esta no seu coragao...’51 "Esta paz e esta calma vos procurarao um bom m onitor: pois entao Espirito Santo vos
21 Lettres Spirituelles Ip. 123
28 Ver carta a M. Gaudaire de 5 de Julho de 1840 (ND 1 p. 571)
Letres Spirtuelles I p 425. a citagao de Col I , 3, volta muitas vezes nos escritos deste periodo: Cf L.S. I, 215; ECR. Sp. P 608 e 632
30 Carta de 28 de Junho. Lettres Spirituelles I. p. 83
31 Carta de 25 de Janeiro de de 1836. Let. Spirit. I p. 74-75
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mostrara ou pelo menos vos fara fazer o que se deve evitar
e que e mau Permanecei em paz sobre o seu seio: Ele esta em
vos e nao vos abandonara”32
Este esfor^o de ascese e necessario sobretudo e sempre
para que o Espirito Santo possa agir livremente em nos. Mas
Libermann pensa que ele se impoe especialmente para receber a Eucaristia, pois e ai, diz ele a M. Leray, que Cristo nos
da o seu Espirito da maneira mais perfeita:
, .
"No Sandssim o Sacramento ele comunica-nos uma tao No ^antlssin™
grande plenitude do Espirito Santo e um tao grande dom de Sacramento ele
amor e de uniao, que infalivelmente morrenamos se o visse- comunica-nos
mos claramente'93 "A santa comunhao nao deixa de produzir uma tao grande
em nos efeitos incompreensiveis de gramas, de ben^aos e de plenitude do
luzes: ela nos da uma grande abundancia do Espirito santo, Espirito Santo e
que e preciso tentar reter em nos”34
um tao grande
Nada de extraordinario nestas afirma 9oes se se compreende dom de amor e
que a humanidade de Jesus esta cheia do Espirito Santo e de uniao, que
que a Eucaristia nos da o seu Corpo e o seu Sangue; e pois infalivelmente
que este Espirito que faz a unidade de amor entre Jesus e seu morreriamos se
Pai, o sacramento que nos da tern por fim "transformar-nos Q^ssemos
no seu proprio amor; Ele quer tornar-nos um em seu Pai. O claramente»
Pai esta nele e ele vem ter convosco afim de que sejamos consumados nele e em seu Pai que sao um so.35 "Temos aqui um
eco certo das proprias palavras de Jesus a seu Pai: "Eu neles u
como tu em mim, para que eles sejam consum ados na trans ormarunidade" (Jo 17, 23) e ainda: "que o amor com que me amas 'nos no seu
esteja neles e eu neles” (Jo 17, 26)
proprio amor
Mas, precisa Libermann a M. Leray, tambem aqui o Es
pirito Santo nao produz plenamente todos estes efeitos , senao
nos cora^oes bem dispostos, "bem abandonados, muito puros
e desprendidos de toda a especie de amor proprio... Seria pre
ciso, parece-me, abster-se de toda a expectativa de alegria e
de complacencia natural...Seria preciso abster-se da alegria demasiado violenta e precipitada nas coisas sobrenaturais, mas
seguir docemente a alegria do Espirito Santo que esta em
nos”36
Algumas semanas mais tarde, ele da a mesma directiva
a um outro seminarista: "Para nos preparamos para a santa
32 Carta de 7 de Setembro de 1836. Let. Spirit. I p. 191. Ver tambem a carta dirigida a vdrios seminaristas de S.Sulpicio por intermedio de M. Leray e datada de
14 de Julho de 1838 (Let. Spirt. II, p. 24-28 e ND Ip. 131
33 Lettres Spirituelles I p. 52. A carta esta datada de 24 de Julho de 1834
34 Carta de 28 de Junho de 1835 ( Lettres Spirituelles I, p. 83. Ver tambem a carta
de de 17 d eAgosto de 1835 a um seminarista descnhecido ( Let. Spirit. I p. 97
35 Carta a M. Leray, 24 de Julho 1834 ( Lettres Spirituelles Ip. 51)
36 Ibid. p. 52-53
missao espiritana

Libermann e o Espirito Santo: as primeiras intuigdes de Libermann

comunhao.devemos esforgarmo-nos tanto quanto de nos depende de nao seguir nas nossas acgoes mas o m ovimento
unico do Espirito Santo que habita em nos; de maneira que
segundo a nossa profunda miseria, no-lo permite que o Espirito Santo actue em nos nas nossas acgoes, principalmente
nas nossas acgoes interiores'57
Sao normas que devim parecer muito severas a um
jovem aspirante a Eudista de quem Libermann dira um dia:
nEle queria a perfeigao da Regra sem bastante medida e quer
de uma maneira rfgida e dura...ele abraga as coisas com demasiada vivacidade e as continua com violenciam
Durante o ano escolar de 1837-1838, M. Leray fara um
ultim o ano de estudos em S.Sulpicio; Libermann escreve-lhe
varias vezes de Rennes, onde tomou a direc^ao do noviciado
dos Eudistas e fala muitas vezes dele na sua correspondencia deste periodo. Uma vez mesmo, foi a ele que dirigiu uma
carta destinada a varios outros seminaristas e em que encontram os os mesmos conselhos: ’Procurai chegar a esta
santa, doce pacffica uniao ao Espirito de Nosso senhor que
esta em vos...Sede fortes em reprimir os sentimentos naturais ...afim de que fagais todas as coisas em uniao com o
vosso divino e amavel Mestre.. seguindo o unico movimento
do seu divino Espirito”*9
Mais nada foi conservado da c o rre sp o n d e n t entre
Libermann e M. Leray. Este ultimo morreu muito jovem em
184240, quando Libermann se preparava no seminario de Estrasburgo para a sua ordena^ao e para a funda^ao do
primeiro noviciado da Congrega^ao. Algumas cartas que analisamos merecem toda a nossa atennao: pelas observances sobre o papel do Espirito Santo no Verbo Incarnado, sobre a
vida de uniao deste ultimo com o seu Pai e sobre o dom que
Cristo nos fez do seu Espirito (especialmente na Eucaristia)
para nos lannar na uniao da vida trinitaria, elas revelam a experiencia contemplativa de Libermann mas tambem o seu
talento lucido e exigente de director espiritual.
(Continua)

37 Carta de 19 d e Agosto de 1835 ( Letres Spirituelles Ip. 97)
38 Carta a M. Gaudaire, 5 de Julho de 1840 (ND Ip. 571
39 Letres Spirituelles II p. 24 e 28; cf ND Ip. 431
40 ND II p. 453
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